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This paper focuses on three notices issued by Ministry of Health, Labor and Welfare to 
prefectures, designated cities, and core cities in 2009, as a turning point to aggressively utilize 
public assistance systems and notices issued to prefectures around that time, in order to 
clarify the inconsistency of discretion criteria between country and region and their adjust-
ment. Comparing discretion criteria between country and region, discretion criteria were 
inconsistent between the country trying to maintain previous criteria and regions trying to 
respond to individual situations due to an increase in retired employees who lost their jobs 
and houses due to the Lehman Shock. Responding to this, the country made adjustments by 
suggesting similar and new criteria to regions. This suggests the possibility that regional 






































































2009 年には 282,804 件へと前年度比件 85,299 件
増 （増加率 43.1％） となっている。その後も、
2012年まで高止まりの状況が続いている。一方
で、調査対象とした実施機関の却下率は2008年

























































（2009 年 10 月 30 日付社援保第 1030 第 4 号、以
下、「第 2 号通知」とする）、③「失業等により
生活に困窮する方々への支援の留意事項につい
て」（2009 年 12 月 25 日付社援保第 1225 第 1 号、



















































第 2 号・第 3 号通知との対比を通じて、その実
態をみていこう［表 1］。










































































































































































































































































































































































4 4 4 4
順に従って必要な審査を行った上で



















































































































































































































































































































































































































行方」『社会福祉』（日本女子大学） 第 56 号、pp. 25-
47
厚生労働省社会・援護局保護課（2009）「全国生活保














時系列データに基づく考察」『CIS Discussion Paper 


















した 6 日間』毎日新聞社、pp. 176-94
